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The purpose of this study was to investigate the effect of Cryo-stretching exerted on tibialis anterior muscle which high-intensity 
exercise exhausted. Subjects were six fencers (age:20.0±2.0) of the university.  
The main results obtained were as follows : 
1. After an exhaustion, the value of Numerical Rating Scale(=NRS) and measurement of muscle hardness which were subjects to the 
influence of Cryo-stretching showed reduction. However, a similar change was observed in the rest condition, too. 
2. Although Cryo-stretching made muscle strength of ankle joint dorsiflexion increase, there was no significant difference. However, as 
for the result, the possibility to make isometric muscle contractions on muscle output recover is suggestive by Cryo-stretching. 
3. The influence of Cryo-stretching wasn’t admitted by “the range of motion on ankle joint plantar flexion and dorsiflexion” and “the 
repetition Marche and Rompe jump” which was tested for the performance which relates to the fencing. 
This study suggested that Cryo-stretching can expect the possibility that it is possible to use effectively for the conditioning for the 
fencer. Then, it will be possible to be when Cryo-stretching is useful to the fatigue which was accumulated by tibialis anterior muscle of 
fencer, too. For a while, it thinks that necessary of examining the conditioning for fencer of not lowering a performance. 
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被験者１ 160.0 56.8 17.8 
被験者２ 173.0 60.4 12.7 
被験者３ 170.0 70.2 17.4 
被験者４ 161.0 64.0 21.0 
被験者５ 168.0 58.0 11.0 
被験者６ 170.0 54.0 8.3 
平均値 167.0 60.6 14.7 
標準偏差 4.8 5.3 4.4 
 
２．実験のプロトコール 






















直後の測定を実施した（測定 1 ）。測定 1 終了後、直ちに被
験者は座位安静状態をとり疲労した前脛骨筋に対して無処置
のまま 5 分経過後（測定 2 ）、10分経過後（測定 3 ）、15分











示した。CSの実施時間は15分間であったが測定 6 、測定 7 、












ルを足部に固定用ベルトにて固定した（図 6 ）。 
 疲労困憊に至らせるための運動は、10㎏のダンベルを負
荷として足関節背屈運動を行わせ、反復テンポは 2 秒に 1 
回のペースで実施した。疲労困憊の判定は、反復動作が連続
して 3 回遅れた場合、または足関節の最大可動域まで連続











 NRSは、疲労の強さを 0 ～10までの11段階として、各測定
開始時に感じていた疲労度を被験者から直接聞き取った。 
 筋硬度は、（株）井元製作所の生体組織硬度計を使用した。

















































統計ソフトIBM SPSS Statistics19 for Windows（SPSS社）を




 NRSの時系列的変化を図 9 に示した。NRSは測定pで1.5±
0.5であったが、最初の疲労困憊運動後の測定1において7.2
±0.4に増加し、無処置の測定 2 は4.3±1.1、測定 3 は3.8±
1.7、測定 4 は3.5±1.4と変化した。 2 回目の疲労困憊運動後
の測定 5 では7.3±0.5に増加したが、CSにおける測定 6 は






定 3 は63.9±2.5、測定 4 は62.5±2.9と値が減少する変化を




後の測定 1 において74.8±1.4に増加し、無処置の測定 2 は
72.0±2.4、測定 3 は71.8±0.9、測定 4 は70.7±1.5減少する
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ら徐々に増加する傾向を示し、測定 4 は15.5±4.7㎏と変化





























































 CSの効果として期待できる傾向として、 2 回目の疲労困
憊運動直後に7.3±0.5まで増加した測定 5 のNRSは、CSに

























































































  1 ．疲労困憊後のNRSおよび筋硬度は、CSの影響と思わ
れる減少変化を示したが、この変化は無処置にも類似し
て観察された。 




  3 ．足関節底背屈可動域および反復縦跳びなどの競技パ
















 1 )  Roi,G.S.,Pittaluga,I.:Time-motion analysis in women’s 
sword fencing.,Proceedings of the Fourth IOC Congress on 
Sport Sciences,0ct,22-25,monaco,667,1997. 
 2 )  Roi,G.S,Mognoni, P.,:Lo spadista modello,SdS,9,51-57,1987. 
 3 )  Margonato, V.,Roi, G.S.,Cerizza, C.:Maximal isometric force 
and muscle cross-sectional area of the forearn in 
fencers.,J.Sports Sci.,12,567-572,1994. 
 4 ) Tsolakis,C.H.,Katsikas, C.H.:Long term effects of a 
combined physical conditioning and fencing training 
program on neuro-muscul performallce in elite 
fencers.,Int.J.Fitness,2(1),35-42,2006. 
 5 ) Tsolakis, C.H.,Bogdanis, G.C.,Vagenas, G.:Anthropometric 
Profile and limb asyrrmetries in young male and female 
fencers.,J Hum Mov Stud,50,201-216,2006. 
 6 ) 岡村良久，原田征行：フェンシング，臨床スポーツ医
学，12，402-405，1995． 
 7 ) 岡村良久，ほか：高校フェンシング選手における坐骨結
節骨端炎，臨床スポーツ医学，8，1055-1058，1991． 
 8 ) Kenneth L.K.：クライオセラピー，ブックハウスHD，
東京，1997． 











13) Frank M.：Interval cryotherapy decreases fatigue during 





15) Halar E.M.，delisa J.A.，& Soine T.L.：Nerve conduction 
studies in upper extremities : skin temparture corrections.，
Arch.phys.Med.Rehabil.，64，412-416，1983． 
16) Wolf S.L.：Contralateral upper extremity cooling from a 
specific cold stimulus.，Phys.Ther.，51，158-165，1971． 
17) Mohr M. et al. ： Muscle temperature and sprint 
performance during soccer matches-beneficial effect of re-
warm-up at half time.，Scand.J.Mad.Sci.Sports，14(3)，
156-162，2004． 
18) Paddon-Jones D.J. and Quigley B.M.：Effect of cryotherapy 












23) Verducci F.M. ： Interval cryotherapy and fatigue in 
university baseball pitchers.，Res Q Exerc Sport.，72(3)，
280-287，2001． 
24) 松永智，三島隆章，山田崇史，和田正信：高強度トレー
ニングおよび一過性の運動が筋小胞体のCA2+取り込み
機能に及ぼす影響－酸化的修飾との関連－，体力科学，
57，327～338，2008． 
 
 
